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  A case of carcinoma vulvae in a 85－year－old woman was reported． The patient visited our
clinic with the chief complaints of tumor and pain of external genita1ia． Histological diagnosis
of the excised tumor was squamous cell carcinoma （kankroid）． The patient showed no sign of
recurrence on the 3rd postoperative month， The literature on carcinoma vulvae was reviewed




























i数209×104，白血球i数5， OOO， Ht 23％， Hb 7．59／dl，
血小板数 130，000，出血時間 1分，凝固時間 開
始5分完結17分．血液化学；総蛋白6．Og／dl， BUN
16．9mg／dl，血糖87 mg／dl，総コレステロール110
mg／dl， Na 140．OmEq／2， K 4．OmEq／e， Cl 105．9
mEq／2， Ca 4．2mEq／2，黄疽指数2u， GOT llu，
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膣 前 庭i      I
後陰唇連合：
分類不能






































































































































      稿を終るにあたり，ご校閲を賜わった恩師大堀教授に深謝
     いたします．
      なお，本論文の要旨は，1973年9月，第169回日本泌尿器
     科学会東北地方会において発表した．
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        結     語
 85歳女子にみられた外陰癌の1例を報告するととも
に，いささか文献的考察を加えた．
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